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Abstract 
When The Gates 01 Paradise was engraved in 1793， the title was For Children/ 
The白 te01 Paradise. But in 1818 the title of this emblem-book was changed into 
For the Sexes/The白 tes01 Paradise. Why did Blake change the title? 
In 1789 Blake issued Songs 01 Innoc四 ce，whose publication， 1 think， was due to 
the issue of the Divine Songs j討 Childrenby Issac Watts in 1788， because his Divine 
Songs was written for great purpose of the education for children in his age. Blake 
was， 1 suppose， so much repulsive against this Divine Songs that he was driv巴nto 
publish Songs 01 Innocence in next year. By 1794 another type of songs， which was 
later called Songs 01 Eψerience， had been engraved. Blake had been caught by 
a new idea that this Songs 01 Experience should be bound in one volume with the 
Songs 01 Innocence under “Shewing the Two Contrary States of the Human Soul" 
Then necessarily he was， 1 believe， compelled to publish a certain book for children 
in succession to the Songs 01 Innocence， which was an emblem-book named For 
Childreη/The Gat，ω01 Paradise. 
The Songs 01 Innocence and 01 Eψerience in one volume was not so much 
ignored that he might abruptly think that it would be better to make another 
emblem-book opposed to The 白 tes01 Paradise and to get them bound in one 
volume. Geoffrey Keynes shows us .a sheet of picture in the Introductory volume 
of the facsimile edition of Blake's The Gat，ω01 Parad:おe，which tells us that Blake 
tried to engrave The Gates 01 Hell. But this idea was， of course， not fulfilled， 
because， 1 think he might notice that Paradise and Hell are not contrary each other 
just like the Innocence and the Experience of the Human Soul， and that they are in 
the interpenetration each other: Paradise is in Hell and Hell in Paradise. 
These two editions， inspite of the same emblem-book， make it possible to give 
the different interpretation: whereas For Child問 n/TheGates 01 Paradise in 1793 
(139) 
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teaches us the awakening our mind-eye to the Etemal W orld (Paradise)， For the 
Sexes/The Gates 01 Paradise in 1818 expresses， 1 think， the interp巴netrationbetween 
Paradise and Hell， by adding The Keys， Prologue， and Epilogue to the emblem-book. 
Therefore， when The Gates 01 Paradise was reissued in 1818 it was necessary for 
him to change the title. 
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The Gates 0/ ParadiseはEmblembookで， 1793年初めて彫版された時は
題が ForChildren/ The Gates 0/ Paradiseとなっていた。ところが1818年に
出されたものでは Forthe Sexes/The Gates 0/ Paradiseとなっているのであ












の詩，Songs 0/ Ex，ρerzenceが書かれて行ったが，やがて1794年に Songs0/ 
E:xperienceのtitle-pageが出来上る噴までには，Songs0/ EゆerzenceをSongs
o斤Innocenceと合本することによって，‘thetwo Contrary States of the Human 
Soul'をうたった詩として，世に問う構想、がBlakeの胸の中に，すでに出来上っ
ていたものと考えられる。そうすると IsaacWattsのDivineSongs 0/ Children 
(140) 
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に反対する意図のもとで出版された Songs01 InnocenceがSongs01 E:xperience 
と合本してしまうと，当然のことながら，Songs 01 Innocenceを発表した当初
の目的がなくなってしまうので，いわば，Soη!gs 01 Innocenceに代るべきもの
として，The Gates 01 Paradiseが彫版され，For Childrenという題がつけら
れて，一足早く 1793年に発表されたのではなかろうかと考えるのである。
一方 BlakeはSongs01 InnocenceをSongs01 E;ゆerienceと合本して Songs
01 Innocence and 01 Experienceと題して1794年に出してみると，まんざらで
もなかったので，今度はすでに出版した TheGates 01 Paradiseに相対する形
の，The Gates 01 Hellを彫版してみようと Blakeは考えたらしい。 TheGates 
01 Hellは結局のところ，製作されず， Blakeの頭の中だけでト終ってしまったの
であるが， Geoffrey Keynes は1968年複製出版したBlakeの The Gates 01 
ParadiseのIntroductoryvolumeで，The Gates 01 Hellと書しユた Blakeの，
いわば，筆蹟を写真で紹介し，証拠としているので，考えたことは確かである。





は気がついたからでなかろうか。つまり Paradiseの中に Hellがあり， Hellの
中に Paradiseがあるのであって，両者は別々に，対立しであるものではないと
いうことである。そういうことで，The Gates 01 Heltの製作はしなかったの
であろう。それから又ParadiseとHellとは相即相入の関係にあるということ
を， 1818年に Forthe SexesJThe白 tes01 Paradiseと題を変えて出すことに
よって，表現しようとしたのだと私は考える。そのために，1793年と同じEmblem
bookでありながら，The Keysや PrologueそれにEρilogueをつけ加えたので
はなかったろうか。兎に角，For ChildrenJ The Gates 01 Paradiseよりも For









Here Blake uses the old Greek symbol of the body as a cacoon from which the soul 




The 'Catterpiller on the Leaf' in the illustration symbolizes man as a worm feeding 
on the vegetable life of the material world， that is， on error.(2) 
(142) 
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といっている。サナギや毛虫というような， wormの姿で象徴される人間は，




The Marr開e01 Heaven and Hell (c針。 1790-93)のProverb01 HeUで
Blakeは，
As the catterpiller chooses the fairest leaves to lay her egg on， sothe priest lays his 





We are led to Believe a Lie 
When we see not through the Eye 
Which was Born in a night to perish in a Night 
When the Soul Slept in Beams of Light.(4) 
一切のものを「眼でもって (withthe Eye) J見る限り，うわべだけの判断しか
出来ない。うわべだけの判断はたいてい二元的て、あって，吾々の魂 (Soul) を
ゆさぶるような結果は生じない。ところが「眼を通して (throughthe Eye) J 
一切を見る時，一切のものすべてが吾々の魂と共鳴するのを感じ取ることが出
来るのである。そういうことを Blakeは次のように説明している。
When the Sun rises， do you not see a round disk of fire somewhat like a Guinea ? 
o no， no. 1 see an lnnumerable company of the Heavenly host crying‘Holy， Holy 












Marr匂e0/ Heaven and Hellの中で次のように言っている。
If the door of perception were cleansed everything would appear to man as it is， 
infinite. For man has clos氾dhimself up， til he sees al things thro' narrow chinks 




の下に，「人間とは何か(Whatis Man?) J と書いているが，その答は人間と
いうものは「眼でもって」しか物ごとを見ることが出来ない wormの如きもの
であるというのであろう。しかし，それに次いで
The Sun's Light when he unfolds it 







ところで， 1818年版においては， Frontispieceの意味を解く Keyがついてい
て，次のようになっている。
(144) 
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The Catterpiller on the Leaf 
Reminds thee of thy Mother's Grief. 
369 
この linesはそのまま Auguries 01 Innocenceの中に出ているのであるが，




























が意味するような絵は，The Gates 01 Paradiseの，この Frontispieceの絵以






Mutual Forgiveness of each Vice， 
Such are the Gates of Paradise 
Against the Accuser's chief desire， 






















N 0 individual can keep these Laws， for they are death to every energy of man and 
forbid the springs of life.(7) 
であって，そういう十誠を守護するケ/レビムは， Blakeにとっては，究極的に
はSelfhoodそのものなのである。
Thus was the Covering Cherub reveal'd， majestic image 
Of Selfhood， Body put off， the Antichrist accursed， 
Cover'd with precious stones: ...開
Prologueは更に続いている。
Jehovah's fingers Wrote the Law: 
(147) 
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Then Wept! then rose in Zeal & A we， 
And in the midst of Sinai's heat 
Hid it beneath his Mercy Seat. 
o Christians， Christinas! tel me Why 




I tel you， no virtue can exist without br巴akingthese ten commandments. Jesus 
was al virtue， and acted from impuls氾， not from rules.(9) 
それなのに，世のキリスト教徒はやたらと r~すべからず」と，十誠の提にも
等しい ruleやlawを作って，人々を規制し，人々の慈悲心や愛の心をつみとっ
てしまっている。そういうことこそ， The Gates of Hellではないのか。 Blake
は以上のように，この Prologueで当時の宗教界を批判するのであったの
(3) Plate 1 
(148) 
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この絵には
1 found him beneath a tree in the Garden. 













My Eternal Man set in Repose， 
The Female from his darkness rose 
とある。 EternalManとは Blakeの神話では Albionのことである。 Albionが
「座して休む」とは深い眠りにつくことである。そうして Albionが眠る時，Creation 
がはじまり，一切が分別の眼でもって見られるようになる。又二行目の TheFemale 
とは Jerusalemのことで， Blakeの神話によると， Libertyをあらわす女性で，
Albionのemanationなのである。 A Vision 01 the Last JudgmentでBlake
は
In Eternity Woman is the Emanation of Man: she has No Will of her own. 
There is no such thing in Eternity as a Female Will.(叩)







And She found me beneath a Tree， 
A Mandrake， & in her Veil bid me. 








(4) Plate 2 
(150) 
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第2図のタイトルは「水」である。そして，

























He struggles into Life 
と書いている。 Keyを見ると，
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反対したのであった。
この絵では.material worldに生れた人間の姿を示しているわけである。
(6) Plate 4 
第 4図は「空気」である。これには
On Cloudy Doubts & Reasoning Cares 
とある。この場合の雲という言葉の意味は cloudsof reason (The V oice of 
















(7) Plate 5 
第 5図のタイトルは「火」である。この絵は， Luciferである Satanが神と戦
うため槍と盾を持って火の中に立ち現われたところを描いたものである。この
絵に Blakeは
That end in endless Strife. 
という言葉をつけている。 S.F.Damonは
As a state of mind in the fallen man， Fire is flind warfareY') 
(154) 








Two Horn'd Reasoning， Cloven Fiction， 
In Doubt， which is Self contradiction， 
A dark Hermaphrodite 1 stood， 












Round me flew the Flaming Sword ; 
Round her snowy Whirlwinds roar'd， 
Freezing her Vei!， the Mundane Shell. 
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I rent the Veil wher the Dead dwell : 
When weary Man enters his Cave 













Some find a Female Garment there， 
And some a Male， woven with care， 
Lest the Sexual Garments sweet 












(9) Plate 7 
この絵のテーマは，
What are these? Alas! the Female Martyr， 
1s She also the Divine 1mage? 
で，ある。絵には飛び去りつつある fairyと，これを帽子でたたき落そうと追し功〉
けている青年，それに帽子でたたき落されて，地上にのびて倒されている fairy
が描かれている。 S.F.Damonはこの fairyをanatural joyと解している。 (13)
(158) 







One Dies ! Alas! the Living & Dead， 
















My Son! my Son ! 
とあるから，父と子のいさかいを描いたものであろう。 Keyには
In Vain←glory hatcht & nurst， 
By double Spectres Self Accurst， 
My Son! my Son! thou treatest me 
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The Negation is the Spectre， the Reasoning Power in Man: this is a false Body， an 
incrustation over my Immortal Spirit， a Selfhood which must be put off & annihilat 
rl ".lHT-:lu(14) eaaway. 
とか，又，
The spectre is the Reasoning Power in Man， & when separated from Imagination 
and closing itself as in steel in a Ratio of the things of Memory， Itthence frames 





















In Blake's system， Beulah is the realm of the Subconscious. It is the source of 
poetic inspiration and of dreams (FZi: 20， 99， 246; Mil 2: 1; ] 17: 27; 36: 22; 
63: 37; 79: 74). In Beulah， 
14);andi社tiおsnow well known t白ha剖tin t出h巴 Subconscious，love and hate coexist 
without affecting each other， also tenderness and cruelty， prudishness and lust， 




Such is the nature of the U1ro that whatever enters becomes Sexual & isCreated 
and Vegetated and Born.(17) 
であるから Materialworldである。一方永遠の世界は
(162) 
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In Eternity， the Individual contains his feminine portion within him; consequently 
marriage does not exist there. “Humanity is far above sexual organization & the 
Visions of the Night of Beulah where Sexes wander in dreams of bliss among the 
Emanations"σ79: 73).(18) 
なのである。この絵には，
I want! I want ! 
という言葉がついており，文， Keyは，
On the shadows of the Moon 
Climbing thro' Night's highest noon 
とあるから，要するにこの絵は，若者が理性の支配する MaterialW orldを脱出
して，月の世界，即ち Beulahの世界にあこがれていることを示しているのであ
ろう。 G.Keynesは1968年に出版した Blakeの TheGates 01 Paradiseの復製
本の Commentaryの中で













In Time's Ocean falling down'd 
ということである。従ってこの絵は，時間という海に落ちて，潮流に流されな







For al are Men in Eternity， Rivers， Mountains， Cities， Villages， 
All are Human， & when you enter into their Bosoms you walk 
In Heavens & Earths， as in your own Bosom you hear your Heaven 
(164) 
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And Earth & al you behold; tho' it appears Without， itis Within， 
In your Imagination， of which this World of Mortality is but a Shadow.(21) 
という自覚が必要である。そういう自覚のある人，そういう境地を体得した人





















In Aged Ignorance profound， 
Holy & cold， 1 clip'd the Wings 
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(14) Plate 12 
息子や孫とーしょに牢獄の中に入れられた CountUgolinoの絵でbある。Ugolino
della Gherardesca (1200?-1289)はイタリアの Pisaの貴族であるが，裏切者
の司祭のために政治的陰謀の罪で捕えられ， 2人の子と 2人の孫と共に投獄さ
れ，牢の中で餓死したのであった。この絵には，





And in depths of my Dungeons 
Closed the Father & the Sons 
















Fear & Hope are-Vision 
とあり， Keyには，
But wh巴nonce 1 did descry 
The ImmortaI Man that cannot Die， 
(168) 
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Thro' evening shades 1 haste away 
















The Door of Death 1 open found 

















1 have said to the W onn : 
Thou art my mother & my sister 
という言葉がついている。この言葉はおそらく「ヨブ記」のXVII:14の
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うに corruptionされ，そうしてどのように虫の餌になっても，かまわないので
ある。むしろ虫の餌になることによって，虫が育ってゆけば，虫に対して， 'My 
mother Jとか 'mysisterJ とかという親近感がわくというものであろう。
1793年版のでは，ここで、終っているのであるが， 1818年のには Keyとして，
次のような言葉がついている。
Thou'rt my Mother from the W omb， 
Wife， Sister， Daughter， tothe Tomb， 
Weaving to Dreams the Sexual strife 
And weeping over the Web of Life. 
s. F. Damenによると， Blakeの干申言百では，
Vala is first a worm， then becomes a serpent and a dragon， before she is born as an 
infant (FZ 11・83-92)). Orc also is first a worm in the womb， then a serpent， then 
“many forms of fish， bird & beast" before he is born as a baby (Ur. 19: 20-36)ー(23)
なのである。 'Valaはinfantとして生れる前 serpentであり dragonであった」
とか，「Orcはbabyとして生れる前， wormであり，それから serpentであり，















Sexes must vanish & cease to be when Albion arises from his dread repose.(25) 
であるから，Humanityということにおいては男も女も同じである。Blakeの神
話で言えば， 4つの Zoaである Los，Urizen， Luvahそれに Tharmasがそれ
ぞれ分相応に方位を守る等，それぞれの役目を果しておれば， Sexual Strifeも
おこらないし， Web ofLifeを張る必要もないのである。従って SexualStrife 
















廻転生に終止符を打ち，肉体は wormに残して， The Gates of Paradiseに入
札永遠の生に生きることを薦めることにあったのである。
(174) 




To The Accuser who is 
The God of This W orld 
Truly， My Satan， thou art but a Dunce， 
And dost not know the Garrnent from the Man 
Every Harlot was a Virgin once， 
Nor can'st thou ever change Kate into Nan. 
Tho' thou art Worship'd by the Names Divine 
Of Jesus & Jehovah， thou art stil 
The Son of Morn in weary Night's decline， 










Where Mercy， Love & Pity dwell 
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